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な特徴量抽出技術として Scale-Invariant Feature 
Transform (SIFT) [1] がある。本研究では、SIFT





2. Bilateral Filterを用いた SIFTの性能改善 

















































































         
Original：(30, 1112ms) Proposed：(92, 4635ms) 
図 1. 対応点探索結果 (対応点, 処理時間) 
 
3. GPGPUによる高速化実装 







































図 2. SIFT_CPU処理速度比較 





























図 3. SIFT_GPU処理速度比較 













































































図 4. カテゴリごとの識別率と特徴点数の比較 
 
 




図 6. 各閾値における特徴点数 
 
4. まとめ 
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